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In public assistance research, studies focusing on individual events have preceded studies 
on discretion at the local governments’ level; this has led to several issues due to a lack of 
understanding of legal concepts and matters. This paper, therefore, focuses on the written 
discretionary standards of local governments and provides a basis for various discussions 
by organizing legal matters. After organizing the current situation and issues in the system, 
legal concepts and matters, particularly those of discretionary standards, were examined 
on the basis of their differences between national and local governments. The discretionary 
standards of local governments are found to have the same legal functions as those of national 
government; however, there prevailed three recognizable points of differences between them, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保護の決定実施の根拠 策定主体 法的性質 裁判規範 外部効果等 法的拘束力 影響範囲 公表義務
法規命令 
（生活保護法・保護基準）
国 法規命令 有 有 有 国全体 有
処理基準 
（実施要領、123 通知等）
国 裁量基準 無 無 有 国全体 有
技術的助言 
（別冊問答集等）
国 裁量基準 無 無 無 国全体 有
法的根拠のない裁量基準 
（緊急雇用対策通知等）





裁量基準 無 無 無 管内限り 無
法的根拠のない裁量基準 
（実施機関のマニュアル）


































































 1）  「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律による生活保護法の一部改正等につ
いて」（平成 12 年 3 月 31 日社援第 824 号厚生省社
会・援護局長通知）、第 2 留意事項 1。同通知は、
①包括的な指揮監督権の廃止、②相談及び助言の
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